












































































































































１）Op さんへの聞き取りは 2007年 1月 23日約 2時間にわたっておこなわれた。ところで、本論文が明らかにしえ
ていることは、「粋に生きる」ということがまさに〈生き様〉として強化されるメカニズムに関してであると思
われる。HIV 感染を知らされ、一時期、「もんもんと」した日々を Op さんは過ごしていた。そこから「粋に生
きる」という心境へとどのようにして転換──宗教社会学の視点で言えば、conversion（回心）ということにな
る──しえたのかということについては、必ずしも十分には解明できていない。
― ２２ ― 社 会 学 部 紀 要 第128号
するのが、関節内出血や筋肉内出血である。その
関節内出血を繰り返すと、関節障害にまでいた


























なる。その状態が AIDS である（CD 4＝ヘルパ
ー T 細胞の値が 200 μl──正常値＝700～1300 μl
──を切ると、AIDS を発症したとみなされる）。
HIV はヘルパー T 細胞の DNA 遺伝子のなか
に入り込む。ゆえに、HIV 抗体が産生されても
HIV を見つけることができない。また HIV は変
異しやすいウイルスでもある。これらの理由か












図 1 HIV 感染血液凝固異常症の死亡報告における AIDS 指標疾患の有無
※（財団法人エイズ予防財団，2005 : 16）を使って作成。

















法認可前の 90年代半ば頃は、血友病 HIV 感染者
・AIDS 発症者にとってまさに死が間近にせまっ
表 1 Op さんの略歴年表































































































































































Op さんは、松葉杖をついて 3年生の 1学期まで
登校していた。このままでは高校受験ができなく





あった（rd 医師がいた HD 大学病院は先端的な
血友病治療をおこなっている医療機関である）。
rd 医師が Op さんに関節障害の治療を勧めたの







































































































































































































































































４）1980年代末から 90年代初頭にかけて AZT などの抗 HIV 薬は現れていた。しかし、副作用が強すぎたりして、
治療の決定打にはなっていなかった。

























































































































































































いくことになった。第 1は Op さんの専心（がん


































































































































































― ３４ ― 社 会 学 部 紀 要 第128号
Unwavering Fortitude as Proof:
Through Analyzing Life-story of the Hemophiliac with HIV
ABSTRACT
In the early-1980s, contaminated blood products caused the AIDS disaster in Ja-
pan. Almost 30% of the hemophiliac population was infected with HIV. Many hemo-
philiacs developed AIDS and died due to the absence of effective treatments for HIV
at that time.
Mr. Op (anonymized name) is a hemophiliac with HIV. He is one of the sufferers
and survivors. In the mid-1990s he developed AIDS and was hospitalized for approxi-
mately 100 days. He has made a commitment to improving HIV medical care since his
discharge from the hospital. He has demonstrated an unwavering posture to his com-
rades. The aim of this paper is to examine how he has shaped his fortitude in the light
of his life-story.
When Mr. Op developed AIDS, he was forced to be sharply conscious of his own
death. Then many hemophiliacs with HIV and families of suffers went to the hospital
to see him. He was very glad that they visited and he thought that he was saved from
death by their expressions of sympathy. He has hoped to reciprocate their courtesy and
support his comrades in return. Therefore he has continued exerting great efforts to
support them.
Key Words: AIDS disaster (HIV contaminated blood incident), hemophilia, life-story
March 2018 ― ３５ ―
